














DENTAL IMAGE FUSION WITH A KINECT AND A PANORAMIC X-RAY SYSTEM 
 
川合晃平 





The purpose of this study was to develop a new method to make a fusion image combined with a patient’s 
face image and three dimensional teeth and jaw-bone image reconstructed with panoramic x-ray image. To 
make a face image, we used a KINECT sensor that was attached to the arm of the dental panoramic x-ray 
system. In order to expand the light path between the face and the depth sensor of KINECT, we used mirror 
which was attached inside the dental panoramic x-ray system. The x-ray tube and detector were located 
opposite to each other inside the arm, and the arm rotated around the patient’s head. We used depth data 
measured by the KINECT sensor to make a three dimensional face image of the patient. The three dimensional 
teeth and jaw-bone image at the standard dental arch was made with the tomosynthesis technique. The location 
of the standard dental arch was measured in advance with the dedicated phantom. The registration of two 
images was conducted with tungsten rubber markers. The experiments with a volunteer showed that the 
reconstructed fusion image was acceptable for clinical use. The results of experiment showed that our proposed 
system could make a fusion image of a patient with a low cost. 





歯科用パノラマ X 線撮影装置と歯科用 X 線 CT 装置が用
いられている．歯科用 X 線 CT 装置,歯科パノラマ X 線
撮影装置には検出器と X 線管が付いており，患者の頭部
を回転しながら撮影する．歯科 X 線 CT 装置では顎骨の







































の配置は図 3 に示す． 
 
 

















めに Dilation を 6 回，Thinning を 2 回，Pruninng を 1 回，
さらに Dilation を 3 回行った． このようにして生成され
た顔画像を構成するボクセル群に対し RGB データをマ
ッピングして 3 次元顔表面画像を生成した．一連のボク
セル処理の流れを図 5 に示す． 
 
 
図 5 ボクセル処理 
 
（３）2.次元顎骨画像の生成 
















 図 6 歯科パノラマ X 線画像 
 
 
図 7 歯科パノラマ画像生成のためのシフト量 
 
シフト量を変えて再構成した歯科パノラマ画像を断層面













このような画像を 2.5 次元顎骨画像と呼ぶ． 
 
 
図 9 2.5 次元顎骨画像 
 
（４）フュージョン画像生成 
















図 10 マーカー間の位置関係 
 
さらにマーカー間距離の和と標準偏差を求めた．そして
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３． 結果 
KINECT によって得られたデータから生成された 3 次
元顔表面画像を図 11 に示す．図 11 の①は正面から，②
は下から，③④は左右からの視点での 3 次元画像である． 
 
 
図 11 3 次元顔表面画像 
 
位置合わせによって得られたフュージョン画像を図
12 に示す．図 12 の①は正面から，②は下から，③④は
左右からの視点でのフュージョン画像である． 
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